





The Duality in Dante Gabriel Rossetti’s Works:











中のひとつ、詩 “The Blessed Damozel”と絵画The Blessed Damozel（1875－78）をとり
あげ論じる。
　1850年にラファエル前派の機関誌 The Germ に詩 “The Blessed Damozel”（「天つ乙
女」）が初めて掲載され、その後、何度も加筆・修正を繰り返したこの長編詩は、この世
を去った乙女が地上に残っている恋人を想い、その愛を語り、恋人も地上から彼女のこ








[Abstract] Dante Gabriel Rossetti（1828-1882）is well known as a member of the Pre 
Raphaelites, an important art movement in the Victorian era (1837-1901). His artistic 
reputation was achieved not only as a painter, but also as one of the greatest Victorian 
poets. Within the complex oeuvre of this multitalented man, there are a number of 
poems and paintings, called “double works”; which are based on the same subjects. 
Rossetti’s Italian roots and English birth resulted in a “double identity,” and in a sense 
he viewed the world through double eye. Duality is a keyword for studying Rossetti. 
This paper will examine the meaning of duality in one of his double works, the poem, 
“The Blessed Damozel”and the painting, The Blessed Damozel（1875-78).  
    “The Blessed Damozel” first appeared in the Pre-Raphaelite’s journal, The Germ in 
1850.  It was revised and rewritten several times. The subject of this poem is that a 
damsel, in Heaven, longs for her lover who remains alive in the world and the lover 
thinks of her from the Earth. In a painting of the same title, The Blessed Damozel, 
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Heaven is painted on the upper side and the Earth is depicted on the lower side as a 
predella. The four verses of the poem are inscribed on the bottom part of the frame 
designed by Rossetti himself. In the painting, the damsel seems to look down upon the 
Earth, “leaning out from the gold bar of Heaven.” Her earthly lover is looking up at the 
sky, lying prostrate on the ground. This paper uses the poem as a way of accessing and 
analyzing the symbolism contained within the painting, and suggests that poems and 
painting have a powerful symbiotic relationship which is expressed through the concept 
of duality.
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１．はじめに
　ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ（Dante Gabriel Rossetti, 1828-82）は、19世紀ヴィクトリ
ア朝英国における主要な芸術運動である「ラファエル前派」の中心的メンバーのひとりとしてジョ
ン・エヴァレット・ミレイ（John Everett Millais, 1829-96）、ホルマン・ハント（Holman Hunt, 
1827-1910）とともによく知られている。画家としての活動やボヘミアン的な生活に耳目を集め
るロセッティだが、詩人としての顔も持っており、文人としての側面を看過することはできない。























２．詩 “The Blessed Damozel”
The blessed damozel leaned out 
From the gold bar of Heaven （Rossetti, Collected Poetry and Prose 11.1-2）

























I saw 〔. . .〕that Poe had done the utmost it was possible to do with the grief of the 
lover on earth, and so I determined to reverse the conditions, and give utterance to 
the yearning of the loved one in heaven.” (Caine 284)
自らの詩の中で、ポーのアイデアを逆転させ天国にいる側に声を与え、独自の天上と地上を描こ
うとしたことが見てとれる。「大鴉」は、ロセッティにとって最も影響を受けたポーの作品であり、




　“The Blessed Damozel” における天国には、中世的な特徴がみられ、以下のような描写が例に
挙げられる。
It was the rampart of God’s house
That she was standing on; 
By God built over the sheer depth
The which is Space begun;
So high, that looking downward thence
She scarce could see the sun. (ll.25-30)
オックスフォード英語辞典（O.E.D.）によると動詞 “rampart” は、“fortify” と定義され、ハーン
も次のように述べている。“Rampart” “means part of a fortification; all the nobility of the 
Middle Ages lived in castles or fortresses, and their idea of heaven was necessarily the idea of 
a splendid castle”（Hearn 55-6）. ロセッティの詩は、城壁で囲まれた中世の要塞都市や城といっ
たものを想起させる。また“shrine”について言及されている詩の箇所がある。
We two will stand beside that shrine,
Occult, withheld, untrod〔. . .〕 (ll.79-80)
これについてもハーンの言及があり、“Shrine. The Holy of Holies, or innermost sanctuary of 




Nothing: the autumn fall of leaves:
The whole year sets apace. (ll.23-4)
「何でもない。秋の落ち葉」「一年が早く過ぎていく」と書かれていることからこの地上には「季節」、
「時間」があり、加えて、「昼と夜」、「音」が存在していることも以下のスタンザから見てとれる。
(Ah sweet! Even now, in that bird’s song,
Strove not her accents there,
Fain to be hearkened? When those bells
Possessed the mid-day air,
Strove not her steps to reach my side
















And still she bowed herself and stooped
Out of the circling charm;
Until her bosom must have made


















Beneath, the tide of day and night 
With flame and darkness ridge



































golden bar of Heaven” の下に配置されている。それぞれが持つ意味を読み解いてみよう。Hall










いて興味深い逸話が残されている。 “Rossetti was pleased when Hardinge asked ‘where was the 
seventh star?’ Round the back, came the laughing reply”（Marsh 506-7）. 「頭の後ろにある。と
笑いながら答えている」ところからロセッティの思惑が見てとれる。つまり７つの星も聖母マリ
アとキリスト教にあてはめたものだと言える。薔薇については、「聖母マリアと深い関連があり、











ていることも見えてくる。ドゥルーは、“The Damozel is the Goddess of Creation. She is the 
lily and the Rose. She is Victory the Palm-giver. She is Platonic Beauty〔. . .〕. She is Beatrice. 






消えていることを以下のように述べている。The poem of “The Blessed Damozel” is 
undoubtedly Rossetti’s best-known piece of verse, and has about it a certain child-like 
innocence of vision. The painting, however, is laden with Rossetti’s late-style Italianate 
symbolism with its allegorical and renaissance references, and contains anything but a child-












am getting to finish with the predella of Graham’s eternal B[lessed] d[amozel]. Damozel picture; 
the predella representing the lover lying in an autumn landscape and looking upwards” 





I know the picture does look well now altogether. I have vastly improved it by 
adding roses in the hedges, aureoles round the heads, etc. And enlivening the whole 
colour which is now most deep and brilliant at same time; and the predella vastly 
enhances it, being too a fine picture in itself—one of my very best. (Rossetti, Dante 







このようにHeaven と Earth という２つの世界が１枚の絵の中に収められ、地上の自然に天上の
超自然空間が呼応する。
























魂と肉体（soul and body）の融合は、すなわち精神と物質（mind and matter）との融合であり、
明確に分けることのできないものとして捉えることができる。独特な筆致で描かれた世界は、霊
的でもあり肉体的（spiritual and physical）でもある。絵画The Blessed Damozelにおいては、
乙女が百合と薔薇（Lily and Rose）、聖母マリアと女神（Blessed Virgin and Muse）の二重性









　　　　　　　　図１ Rossetti, Dante Gabriel.  The Blessed Damozel. (1875-78)
　　　　　　　　Oil on canvas, 136.8×96.5cm
　　　　　　　　Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge,
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